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原羽毛の種類 原産地 ダウン率(%) 略 称
中国ホワイト羽毛 中 国 90 C -90 
中国グレー羽毛 中 国 80 C -80 
中国グレー羽毛 中 国 70 C -70 
中国ホワイ卜羽毛 中 国 60 C -60 
中国ミックス羽毛 中 国 50 C -50 
アイダータウン 東 欧 100 E 1 D 
タ イ 羽 毛 タ イ 35 TH-35 
北 海道羽毛 北海道 70 HK-70 
表2 界面活性期l
界 面 活 性 期l Grade Maker 
オレイン酸ナトリウム 試薬特級 和光純薬
ラウリン酸ナトリウム 試薬特級 和光純薬
ドデ戸、/ノレ硫酸ナトリウム (SD S) 試薬生化周 和光純薬
ドデシJレベンセ、ンスノレホン酸ナトリウム (D B S) 試薬特級 平日光純薬
¢ オレフィンスJレホン酸ナトリウム (A 0 S) 市販品 ライオン(株)
エロゾルーOT (AOT) 
非イオン活性弗j ヱマノレゲンー709








































1 熱風送風 2 :洗浄液 3 温度計 4 下部網目
5 試料羽毛部 6 :温度計 7 :上部網目 8. 9 : 
温度計 10:熱消泡装置 1 :冷却器 12 :洗浄残液



















( 3 ) 
図2 泡沫洗浄装置(3号機)
1 送風用フ ァンモーター 2 :空気涜量計 3 :送風
用ヒータ - 4 送風パルプ 5 :送風孔 6 :洗液用
ヒーター 7 :洗液槽 8 :洗浄部 9 :すすぎ用シャ
ワー 10:消泡周シャワー 1 :消泡周ヒーター 12 : 
消泡液排水 13 :送風用サーモスタッ卜 14 :洗液用サ
ーモスタッ卜 15 :送風モータ←用変圧機 16 :加熱式
消泡用変圧機 17 :排水ノミノレブ 18 :すすぎ排水
階展開法』とより炭化水素部分および板性油脂部分を分離
分析した。第 1段階の展開溶媒にはヘキサンを単独で用






分析装置:Iatroscan TH -10 (ヤ 卜ロン)
記録計:Hitachi 056 2 -pen recorder 
インテグレーター :Chromatopack R -1 B (島津)
固 定 相 :3 %ホウ酸処理
Chromarod S -I (ヤ 卜ロン)
移動相
l 段目 n -ヘキサン
2 段目 n -ヘキサン/エーテJレ/酢酸



















































羽毛の種類 水分率C%) 泊分率(第) 抽出溶剤l




C-80 13.59 1.30 クロロホルム
C-70 13.26 1.23 クロロホノレム
0.88 エーテノレ
0.53 石油エ テーノレ
ダウン 13.36 1.72 エーテ ル
フェザー 13.90 。‘77 エーテノレ
C-60 14.17 0.85 エーテ Jレ
C← 50 13.67 1.28 エーテ ル
EID 13.08 0.66 エーテル
TH-35 13.63 1.20 エーテノレ


































































































( 7 ) 
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基本組成 A:オレイン酸ナトリウム 0.3 % 


























界面活性剤 水分率(第) 油分率(%) 洗浄率(銘)
A+B+C+D 11.10 0.93 24.4 
A+B+C 12.39 1.02 17.0 
A+B+D 11.98 1.06 13.9 
A+C+D 13.10 0.87 29.2 
B+C+D 13.50 0.60 51.2 
A-+B 14.47 2.29 -86.9 
A+C 12.16 2.51 104.7 
A+D 13.24 1.19 3.3 
B+D 13.56 0.77 37.5 
C+D 13.08 1.92 一56.7
A :0.3%オレイン酸ナ トリウム B :0.1 %ケイ酸




























水分率の値は原羽毛で13~話(表 3).洗浄後で11-145ち が多くなり ，明らかに添加の効果が認められる。
であり洗浄前後でそれ程大きな変化は認められなL、。 しかし，混合組成の場合でも負の洗浄率を示す組合わ
さらに写真141とみられるように.0.3 %オレイン酸ナ せもあるため添加効果を簡単に説明する事は出来なL、。



































羽毛の種類 摘出溶剤 CH TG FFA DG C+WE MG+PL 
C-90 クロロホJレム 0.65 29.95 16.49 5.44 2.26 45.25 
エ ー テノレ 6.15 43.64 12.23 6.70 2.93 28.37 
メタノーノレ 0.46 17.89 13.96 6.26 2.32 59.13 
ヘキサン 2.08 49.12 15.06 7.08 3.05 23.63 
C-80 クロロホノレム 0.23 17.12 18.41 6.07 2.49 55.69 
C-70 クロロホノレム 0.67 17.38 15.86 7.69 2.01 56.42 
エー テ ノレ 11.65 30.29 17.14 7.84 2.86 30.22 
石油エーテノレ 13.52 43.79 21.40 8.77 1.92 10.62 
(ダウン) エーテ ノレ 13.86 29.42 16.61 4.60 0.86 34.68 
(フェザ )ー エー テ ノレ 9.46 29.96 22.80 2.99 。 34.81 
C-60 エーテノレ 12.89 26.94 12.24 4.53 4.25 39.17 
C-50 エ ーテ ノレ 5.78 28.80 13.77 6.21 3.87 41.59 
EID エ ー テノレ 9.78 6.65 13.51 5.53 1.79 62.76 
TH-35 エー テノレ 3.31 27.90 17.83 6.40 2.90 41.69 
HK一70 エ ーテ ノレ 2.29 53.63 14.46 3.44 1.61 24.59 
CH:炭化水素 TG:卜リグリセリド FFA: ;遊離脂肪酸 DG:ジグリセリ ド




よびワック スエステノレ，モノ グリセリドおよびリ ン脂質
のJI闘でピー クがクロ 7 卜グラム上で分離分析される。乙














界面活性ilJ CH TG FFA DG C+WE MG+PL 
0.3%オレイン酸ナトリウム 0.36 28.95 19.01 4.43 1.49 45.80 
0.3%ラウリン酸ナトリウム 0.72 72.59 4.06 2.36 2.81 17.49 
0.3 % DBS 0.83 92.98 1.28 1.87 。 3.49 
0.3 % SDS 2.29 56.18 24.54 4.61 。 12.41 
0.3 $彰 AOS 2.17 30.95 45.77 5.55 Ll9 14.61 
A+B+C+D 4.59 43.44 30.21 3.86 。 17.93 
A+B+C 0.28 37.56 33.87 9.53 3.02 15.78 
A+B+D 3.99 43.01 33.74 3.82 。 15.45 
A+C+D 1.08 18.20 53.27 7.28 2.09 18.1 
B+C+D 1.58 31.20 21.92 3.58 2.51 39.24 
A+B 1.94 63.65 23.68 2.07 。 8.68 
A+C 1.80 53.44 21.36 2.47 0.1 20.84 
A+D 6.60 52.23 14.74 3.59 1.00 21.86 
B+D 4.69 22.42 8.29 5.50 2.32 57.04 
C+D 2.89 33.76 10.95 4.75 1.64 46.04 
0.1第 AOT 0.97 16.86 8.52 5.94 3.06 64.77 
0.1 %エ7)レゲン709 0.64 20.64 5.20 6.92 。 66.62 
CH:炭化水素 TG:トリグリセリド FFA: :遊離脂肪酸 DG:ジグリセリド
C:コレステロール WE:ワックスエステル MG:モノグリセリド PL:リン脂質
A: 0.3%オレイン酸ナトリウム B: 0.1 %ケイ 酸ナトリウム
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A : 0.3%オレイン酸ナトリウム B: 0.1%ケイ酸ナトリウム




-146一 被 月R 部
100 (a) 1∞ (b) 
o 60 1初 100(sec) 0 60 120 180(sec) 
0未洗浄原羽毛 (C-70) ③A+B+C+D 系洗浄羽毛‘)A+B+C 系洗浄羽毛 <DA+B+D 系洗浄羽毛
dA+C+D 系洗浄羽毛 9A+B 系洗浄羽毛
A: 0.3%オレイン酸ナトリウム B : 0.1 %ケイ酸ナトリウム
C :O.I%AOT D :0.1第エマルケ'ン709
図5 羽毛の圧縮回復率の経時変化
測定に用いたダウン重量 10g，容器の内径20c田x20c園
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(昭和59年1月6日受理)
In this study. the application of foam washmg was exammed as a new washmg techmque for down 
to rem ove so! I日 withoulany damagc on down. 
Refering to the results of wetting experiments on down. mlxcd detergents formulation W8S employed 
as effective formulation for foam washing of down. that IS sodium oleate (0.3~ち) . sodium slicate as 
alkalme buJldcr (0.1 ~包) .八erosol-01'and/or nomonic surfactant as wetting agent (0.1匂).
There were hardly changes in moisture regains of downs between before and after washing by foam 
As the 01 contents adhered on downs ¥Vere qUlte low even m raw down (about JO mg/g down) . 
there wcre several tendencles in washJl1g efflclencies based on we!ght as follows; 
(1) Because of strong adsorption of surfactants. negative values of waslung efficiency were 
obtained when singlc surfactant was used. 
(2) For most combll1atlOn of surfactants and builders， positive vaJues were achieved. namely the 
bUllder effect. 
From the resuJts of analyses of soxhlet extracted oily residue by TLC-FJD method. polar com・
ponents. WhlCh should be the ongll1 of disagreeable sme)) of down. were turned out to be qUlte reduced 
afler foam washing. 
By the measuremenl of bulkiness which is said to correlate to the characler of ke巴pingwarm and 
passing humldity. AOT used as wetting agent was turned out to cause the decrease in buJkmess and 
Ivehness. 
As there were no larva and bad orcler after foam washing which exsistcd before washing. foam washing 
could be an interesting w8shing technique for down with regard to hygiene. 
(13) 
